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          Abstract：Connectives indicate a logical direction in the sentences of paragraph and text comprehension. 
Though, we find some logical confusion in students’ essays and statements. This paper aims to clarify that 
some factors cause logical confusion by Japanese connectives in student’s essays. As a result, we can find 
two-type connectives in students’ essays. One type is casual connectives which use in conversation and the 
other type is standard used in academic writing. The former has two functions and is different from the 
latter. That function influences personal relationships and makes logical direction invisible to create good 
communication between speaker and addressee.  
 
                                                                
１．はじめに 


















































しかし、実際には A と C の背景にも B の問題があり、
ある程度の知識や言語の運用能力があっても、「誤用で
はないが不自然」、「論理は理解できるがそのような言       
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逆接 しかし/だけど/だが/でも ところが 
添加 それに/それから そして/また/しかも



























































































































































































転換 さて/ところで/では 転換 







































の、（ ）に入る接続表現は 1 つではない。 













   ｂ．ハムテルの家は広い。しかも、古い。 























































































 ５・１・１ 接続表現「あと」の性質 
 「あと」は、基準点から見た「(a)時間的・空間的関係、
(b)残余、(c)累加」（茂木 2006）１７）を表している。（c）




































































延・田窪 1995）１８）、b や c も対人的な効果を持つこと
は否めない。 
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